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Abstract
The three types of the respective chiOrOphyll a(Chl―a)and o o b ユbー)extracted
froHi spinach leaves are investigated by using high―perfOrmance liquid chrOmatography M′it
spectrophotonuorometer  The nuOrescence spectrum in the red region Of theni are composed of
one ma,or band and another rninor band  The=naior bands of three types、vith Chユaー had peaks
at 668,670,670,nm and Mァith ChI―b at 650,658,658 nm  All the HlinOr bands Of three types Ⅵrith
Chl―a or ChI―b had peaks at 720-730 nm
By means Of this rnaiOr band,qualitative and quantitative analysis of Chユaー dottln to 10~■g can
































出器が開発 されている。我々は この装置 を
HPLCの検出器として用い,溶媒を用いて抽出
した光合成色素を分離し文献値と比較して解析
し報告した。。その結果キサン トフィルや保持
時間の異なる三種類のクロロフィルa始よびb
を検出した。クロロフィルはスペクトルの青色
部と赤色部の領域を吸収するが,蛍光を発する
のは赤色部分だけである。この蛍光を利用する
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